### **Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung**

# Vorwort

Wieder einmal ging ein Jahr vorüber, und wir befinden uns am Ende des Jahres 2020 – Zeit, einige Bücher noch aufzuarbeiten, die ich Euch anbieten möchte.

Dieses Jahr hat uns allen eine Menge abverlangt – doch Gott hat uns hindurchgetragen.

Für mich persönlich bot die Zeit, die ich gewonnen habe, die Gelegenheit, einige neue Bücher zu erstellen. Gleichzeitig überarbeite ich viele der alten Bücher, sei es, um Fehler zu beheben oder neue Inhalte hinzuzufügen. Zunächst möchte ich die bestehenden Autorenbücher bearbeiten, danach sollen dann die Bücher zum Kirchenjahr, die Andachtsbücher und 1-2 neue Reihen aktualisiert werden.

Vielleicht hat aber auch der eine oder die andere Lust, mitzumachen und neue Bücher zu erstellen – sprecht mich einfach an.

Euch allen wünsche ich Gottes reichen Segen und dass Ihr für Euch interessante Texte hier findet. Für Anregungen bin ich immer dankbar.

Gruß & Segen,

Andreas

# Lucaris, Cyrillus –Orientalisches Bekenntniß des christlichen Glaubens

Der Patriarch von Constantinopel, Cyrillus, setzt Denjenigen, welche um den Glauben und die religiösen Gebräuche der Griechen, d.i. der orientalischen Kirche, sich erkundigen, dieses kurze Bekenntniß im Namen aller Christen zum Zeugniß vor Gott und den Menschen nach bestem Wissen und Gewissen ohne irgend eine Verfälschung oder Entstellung auseinander.

## 1. Kapitel. Von der Dreieinigkeit

Wir glauben Einen wahren, allmächtigen, unendlichen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und heiligen Geist; den Vater ungeboren, den Sohn geboren aus dem Vater vor der Zeit, ihm wesensgleich, den heiligen Geist aus dem Vater durch den Sohn hervorgehend, dem Vater und Sohne wesensgleich. Diese drei Personen in Einem Wesen nennen wir die von jedem Geschöpfe stets zu preisende, zu rühmende und anbetungswürdigste allerheiligste Dreieinigkeit.

## 2. Kapitel. Von der heiligen Schrift

Wir glauben, daß die heilige Schrift, deren Urheber der heilige Geist und Niemand Anderer ist, gottgelehrt sei. Dieser sind wir unbezweifelten Glauben schuldig, da geschrieben steht: Wir haben die zuverlässigere prophetische Lehre, auf die ihr wohl thuet, zu merken, als Lampe leuchtend in der Wildnis[[1]](#endnote-1). Daher glauben wir, daß ihr Zeugniß von weit höherem Werthe sei, als dasjenige, welches die Kirche gewähren kann; denn nicht gleich ist es, ob wir von dem heiligen Geiste oder von einem Menschen unterrichtet werden. Letzterer kann ja aus Unwissenheit irren, täuschen und getäuscht werden; die heilige Schrift aber täuscht weder, noch wird sie getäuscht, noch unterliegt sie dem Irrthum, sondern ist unfehlbar und von ewiger Gültigkeit.

## 3. Kapitel. Von der Erwählung

Wir glauben, daß der übergütige Gott die zur Glorie Auserwählten vor Grundlegung der Welt ohne Rücksicht auf deren Werke lediglich aus Barmherzigkeit vorherbestimmt, die Verdammten aber aus unumschränktem freien Willen und in Beziehung auf die Ordnung, deren die (dem Beschluß) vorausgehende Vorhersehung zu der Regierung der Welt bedarf, aus Gerechtigkeit – denn barmherzig ist Gott, aber auch gerecht – verworfen habe.

## 4. Kapitel. Von der Schöpfung

Wir glauben, daß der dreieinige Gott Urheber sei der sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfe, der Engel, des Himmels und von Allem, was unter dem Himmel ist. Weil aber der Schöpfer von Natur gut ist, so hat er Alles gut gemacht; denn niemals kann er der Urheber eines Uebels sein. Die Uebel in der Natur stammen entweder vom Teufel oder vom Menschen; als wahres, untrügliches Gesetz steht fest, daß Gott auf keine Weise Urheber eines Uebels sei und von Niemand angeklagt werden könne.

## 5. Kapitel. Von der Vorsehung

Wir glauben, daß Alles von Gottes Vorsehung geleitet werde, welche wir anzubeten, aber als über unsern Verstand nicht zu ergründen schuldig sind, weßhalb wir es für besser halten, darüber in Demuth zu schweigen, als ohne Erbauung viel zu reden.

## 6. Kapitel. Von der Erbsünde

Wir glauben, daß der erste von Gott geschaffene Mensch, als er, nicht beachtend das göttliche Gebot, dem trügerischen Rathe der Schlange folgte, im Paradiese gefallen, und daß von daher die Sünde des Stammvaters auf die Nachkommenschaft übergegangen sei, so daß Keiner im Fleische geboren wird, der diese Last nicht mitbringt und die Wirkungen derselben in diesem Leben nicht empfindet.

## 7. Kapitel. Vom Sohne Gottes

Wir glauben, daß der Sohn Gottes, sich selbst entäußernd, in der eigenen Person das menschliche Fleisch angenommen und vom heiligen Geiste in dem Leibe der stets jungfräulichen Maria empfangen und geboren, durch seinen Tod, seine Begräbniß und glorreiche Auferstehung allen Gläubigen Heil und Seligkeit verschafft habe, und erwarten, daß er kommen werde, die Lebendigen und die Todten zu richten.

## 8. Kapitel. Vom Sohne Gottes (Fortsetzung)

Wir glauben, daß unser Herr Jesus Christus, zur Rechten des Vaters sitzend als alleiniger wahrer und rechtmäßiger Hoherpriester, unser Mittler sei und allein um die Seinigen sich kümmere und der Kirche vorstehe, sie mit mannigfachen Segnungen schmückend und bereichernd.

## 9. Kapitel. Von der Erlösung

Wir glauben, daß Niemand ohne den in Jesu Christo rechtfertigenden Glauben, welchen das Leben und der Tod unsers Herrn uns erzeugte und das Evangelium verkündet, und ohne den es unmöglich ist, Gott zu gefallen, gerettet werde.

## 10. Kapitel Von der Kirche

Wir glauben, daß die sogenannte katholische Kirche die Gläubigen in Christo überhaupt, sowohl entschlafene und in das Vaterland zurückgekehrte als noch jetzt auf dem Wege pilgernde, umfasse, daß dieser Kirche Haupt, weil ein sterblicher Mensch es nicht sein kann, Christus selbst allein sei, der mit eigener Hand das Steuerruder lenkt, und daß daher die Häupter der sichtbaren Partikularkirchen dieß nur im uneigentlichen Sinne seien, insofern sie in denselben das anführende Glied sind.

## 11. Kapitel. Von den Gliedern der Kirche

Wir glauben, daß die Glieder der katholischen Kirche die zum ewigen Leben auserwählten Heiligen seien, von deren Erbtheil und Gemeinschaft die Heuchler ausgeschlossen werden, wenn wir auch in den Partikularkirchen den Weizen mit der Spreu vermischt antreffen.

## 12. Kapitel. Vom Wirken des heiligen Geistes in der Kirche

Wir glauben, daß die streitende Kirche von dem heiligen Geiste, welchen Christus als den wahren Tröster und Lehrer vom Vater sendet, geheiliget und belehrt werde. Wahr und ausgemacht ist es ja, daß die Kirche in diesem Zeitleben irren und statt der Wahrheit die Lüge erwählen könne. Von diesem Irrthum und Betrug befreit uns die Belehrung und das Licht des heiligen Geistes allein, und nicht eines sterblichen Menschen, obgleich dieser Unterricht durch die gläubigen Diener der Kirche mitgetheilt werden kann.

## 13. Kapitel. Von den guten Werken

Wir glauben, daß der Mensch aus dem Glauben, welcher sich die Gerechtigkeit Christi zueignet, nicht aus den Werken gerechtfertigt werde. Dieß erklären wir aber nur zur richtigen Werthbestimmung, nicht zur Beeinträchtigung der Werke, deren Nothwendigkeit zur Bezeugung unseres Glaubens und zur Bestätigung unserer Auserwählung die Wahrheit selbst ausspricht, wie andererseits die menschliche Schwachheit bezeugt, daß sie aus sich selbst vor dem Richterstuhle Gottes keine Ansprüche erheben, keine Belohnung verlangen und das Heil nicht sichern können, da die den Sinnesveränderten zugeeignete Gerechtigkeit Christi allein die Gläubigen rechtfertigt und rettet.

## 14. Kapitel. Vom freien Willen

Wir glauben, daß der freie Wille in den Nichtwiedergeborenen todt und alle ihre Werke sündhaft seien, daß aber derselbe in den Wiedergeborenen durch die Gnade des heiligen Geistes lebendig gemacht werde und mit Hilfe der Gnade thätig sei. Zur Vollbringung des Guten bedarf also der Wiedergeborene die zuvorkommende Gnade, ohne welche er jenem von den Straßenräubern schwer verwundeten Reisenden gleicht, so daß er nichts aus sich selbst weder kann noch thut.

## 15. Kapitel. Von den Sacramenten

Wir glauben, daß die von dem Herrn in dem Evangelium übergebenen Sacramente in der Kirche seien, und daß es zwei seien; denn so viele wurden uns überliefert und der Gesetzgeber hat nicht mehrere übergeben. Von diesen aber halten wir fest, daß sie bestehen aus Wort und Stoff und Siegel seien der Verheißungen Gottes und Vermittler der Gnade. Zur Integrität der Sacramente ist aber außerdem der Glaube an die Anordnung Christi nothwendig.

## 16. Kapitel. Von der Taufe

Wir glauben, daß die Taufe ein von dem Herrn eingesetztes Sacrament sei, ohne welches Niemand eine Gemeinschaft mit Christus, aus dessen Tod, Begräbniß und Auferstehung alle Kraft der Taufe urspringt, haben könne, daß den nach Vorschrift des Evangeliums Getauften die Erbsünde und alle vor der Taufe begangenen Sünden nachgelassen werden und dieselben gereinigt und gerechtfertigt sind. Die Wiederholung der Taufe aber ist unstatthaft.

## 17. Kapitel. Von der Eucharistie.

Wir glauben, daß das andere von dem Herrn eingesetzte Sacrament die Eucharistie sei. (Folgen die Einsetzungsworte nach 1. Cor. 11,23-26, dann heißt es weiter:) Dieß ist die einfach wahre und ächte überlieferte Lehre von diesem wunderbaren Sacramente, in dem wir die wahre und glaubhafte Gegenwart Christi bekennen, doch nur eine solche, welche der Glaube uns vorstellt, nicht jene, welche die thöricht erfundene Wesensverwandlung lehrt. Wir glauben daher, daß die gläubigen Empfänger den Leib des Herrn genießen, nicht sinnlich mit den Zähnen ihn zermalmend und auflösend, sondern mit der Empfindung der Seele theilnehmend; denn der Leib des Herrn ist nicht das, was mit den leiblichen Augen gesehen und aufgefaßt wird, sondern was geistiger Weise der Glaube erfaßt, uns darstellt und spendet. Die ganze Frucht geht Demjenigen verloren, der ohne Glauben den Leib und das Blut des Herrn genießen will. Der Gesetzgeber hat nämlich nicht bloß den Empfang seines Leibes, sondern auch seines Blutes befohlen, und dieser Befehl darf nicht von Jedem nach Gutbefinden verstümmelt werden. Wenn wir aber würdig und ganz dieses Sacrament empfangen, so glauben wir mit unserem Haupte ausgesöhnt, vereinigt und ihm einverleibt zu sein, mit der zuversichtlichen Hoffnung, auch dessen Miterben im Himmel zu werden.

## 18. Kapitel. Vom Fegefeuer

Wir glauben, daß die aus den Körpern scheidenden Seelen entweder zur Seligkeit oder zur Verdammniß gehen; nach dem Tode ist keine Sinnesänderung mehr möglich, die Zeit der Gnade ist das gegenwärtige Leben. Die bei ihrem Tode Gerechtfertigten werden daher auf keine Weise der Verdammung unterliegen, die Nichtgerechtfertigten aber zu derselben verurtheilt werden. Der Mythos von einem Purgatorium ist also unzulässig; ein Jeder soll in diesem Leben sein Heil wirken und Nachlassung der Sünden erflehen.

Dieses Bekenntnis soll Zeugniß ablegen gegen Diejenigen, deren Vergnügen darin besteht, uns und die Unsrigen ungerecht zu verläumden und zu verurtheilen[[2]](#endnote-2). Doch wir stehen fest im Vertrauen auf den Herrn, der die Seinigen nicht verlassen und die Geißel der Boshaften von dem Schicksale der Gerechten abhalten wird[[3]](#endnote-3).

Hier schließt die lateinische Confessio mit der Unterschrift des Patriarchen und der Beglaubigung Haga’s. In der griechischen aber, der wir auch bisher gefolgt sind, heißt es weiter:

Obige Bekenntnißschrift haben wir ursprünglich lateinisch verfaßt, jetzt aber wörtlich in unsere Sprache übertragen. In Kurzem wird eine durch die Zeitverhältnisse geforderte ausführliche Abhandlung erscheinen, aus welcher Jeder erkennen kann, daß unser Glaube derjenige sei, den Jesus Christus übergeben, die Apostel verkündigt und die orthodoxe Kirche von jeher gelehrt hat. Als Antwort auf die von einigen Orthodoxen über mehrere Punkte an uns gestellte Fragen fügen wir noch Folgendes bei:

### 1. Ob die heilige Schrift von allen Christen ohne Unterschied gelesen werden soll?

Da die Heilige Schrift die einzige Glaubensquelle ist, so müssen alle Christen wenigstens das Nothwendige in derselben gut wissen und bekennen, indem sie solches hören oder selbst lesen. Ein offenbares Unrecht wäre es daher, einen Christen von der Anhörung oder Lesung der heiligen Schrift, als der Nahrung seiner Seele, abzuhalten.^

### 2. Ob die Schrift den christlichen Lesern verständlich ist?

Allerdings bietet die Lesung der Schrift in Wort und Ausdruck manche Schwierigkeit dar, die Glaubenslehren aber sind den vom heiligen Geiste erleuchteten Wiedergeborenen klar und deutlich, und mittelst dieses Lichtes können auch die übrigen Schwierigkeiten durch Vergleichung der Worte und Ausdrücke gehoben werden.

### 3. Welche Bücher gehören zur Heiligen Schrift?

Unter heiliger Schrift verstehen wir alle canonischen Bücher, welche wir als Regeln unseres Glaubens und Heiles erhalten haben und die inspirierte Lehre enthalten, welche zum Unterrichte der Gläubigen genügt. Als canonisch bezeichnen wir alle in dem Canon der Synode zu Laodicea aufgeführten Schriften im Einklang mit der beständigen Ueberlieferung der katholischen orthodoxen, vom heiligen Geiste erleuchteten Kirche, denen wir noch die Apocalypse des Lieblingsjüngers beifügen; die übrigen, denen die Bestätigung des heiligen Geistes fehlt, heißen Apokryphen.

### 4. Was ist von den Bildern zu halten?

Die Anbetung und Verehrung der Bilder wird von der heiligen Schrift ausdrücklich verboten (Exod. 20,4.5). Obwohl wir daher die Kunst der Bildnerei nicht verwerfen und sogar Bilder Christi und der Heiligen gestatten, so verwehren wir doch deren Anbetung und Verehrung, damit wir nicht unvermerkt statt des Schöpfers Farben, Kunstwerke und Geschöpfe anbeten. Den anders Denkenden halten wir für unglücklich, da tiefe Finsterniß seinen Geist umhüllt und sein Herz versteinert ist. Besser wäre es gewiß, dem Gebote Gottes als den Thorheiten der Menschen zu folgen.

Dieses also erklären wir in der Furcht Gottes nach bestem Gewissen, obwohl wie erkennen, daß es über unsere Kraft gehe, den Sturm zu stillen. Möge der Herr Allen in Allem die rechte Einsicht und ein aufrichtiges Gewissen verleihen.

Gegeben zu Constantinopel im Januar 1631  
Cyrillus,  
Patriarch von Constantinopel

# Quellen:

Sämtliche Texte sind der [Glaubensstimme](http://www.glaubensstimme.de/) entnommen. Hier sind zumeist auch die Quellangaben zu finden.

\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----

Die Bücher der Glaubensstimme werden kostenlos herausgegeben und dürfen kostenlos weitergegeben werden.

Diese Bücher sind nicht für den Verkauf, sondern für die kostenlose Weitergabe gedacht. Es kommt jedoch immer wieder zu Fragen, ob und wie man die Arbeit der Glaubensstimme finanziell unterstützen kann. Glücklicherweise bin ich in der Situation, dass ich durch meine Arbeit finanziell unabhängig bin. Daher bitte ich darum, Spenden an die **Deutsche Missionsgesellschaft** zu senden. Wenn Ihr mir noch einen persönlichen Gefallen tun wollt, schreibt als Verwendungszweck „Arbeit Gerald Haupt“ dabei – Gerald ist ein Schulkamerad von mir gewesen und arbeitet als Missionar in Spanien.

Spendenkonto: **IBAN:** DE02 6729 2200 0000 2692 04,   
**BIC:** GENODE61WIE

Alternativ bitte ich darum, **die Arbeit der Landeskirchlichen Gemeinschaft Schlossplatz 9 in Schwetzingen zu unterstützen.** Die Landeskirchliche Gemeinschaft „Schlossplatz 9 in Schwetzingen ist eine evangelische Gemeinde und gehört zum Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband e. V. (SGV) mit Sitz in Neustadt/Weinstraße. Der SGV ist ein freies Werk innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Ich gehöre dieser Gemeinschaft nicht selber an, und es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen der Gemeinde und der Glaubensstimme, doch weiß ich mich ihr im selben Glauben verbunden.

LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT „SCHLOSSPLATZ 9“ 68723 SCHWETZINGEN

Gemeinschaftspastor: M. Störmer, Mannheimer Str. 76,  
68723 Schwetzingen,

IBAN: DE62 5206 0410 0007 0022 89  
Evangelische Bank eG, Kassel

Andreas Janssen   
Im Kreuzgewann 4   
69181 Leimen

Natürlich suche ich immer noch Leute, die Zeit und Lust haben, mitzuarbeiten - wer also Interesse hat, melde sich bitte. Meine Email-Adresse ist: [webmaster@glaubensstimme.de](mailto:webmaster@glaubensstimme.de). Insbesondere suche ich Leute, die Texte abschreiben möchten, bestehende Texte korrigieren oder sprachlich überarbeiten möchten oder die Programmierkenntnisse haben und das Design der Glaubensstimme verschönern können.

# Endnoten

1. 2. Petrus 1,18 [↑](#endnote-ref-1)
2. Der griechische Text weicht hier, wie öfter, von dem lateinischen ab [↑](#endnote-ref-2)
3. Diese Erwartung wird durch 61 Schriftstellen bestätigt [↑](#endnote-ref-3)